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Abstract
　The purpose of this study is to explore the determinative factors of choices in lifestyle, mental conflicts, and parenting 
strains by analysis of M-GTA. Participants in the study were a total of 19 mothers and data was collected by semi-struc-
tured interviews. At first, their choices in lifestyle were examined to be associated with their educational background and 
the timing of determining their lifestyles, their mother’s working styles, and subjective norms of their parents. And then, 
mother’s mental conflict and parenting strain in the middle of the storm called child-rearing were constitutionally founded. 
The result was that mental conflicts were organized in 4 categories; Meaning of work while raising children, Mean of 
mother’s raising children, Meaning of the presence of individuals, and Unavoidable conditions. And parenting strains were 
organized in 2 categories; Relationships with others and Self-acceptance as a mother. In addition, the determinative factors 
of choice in lifestyle were organized 3 in categories; Subjective norms and motivation to follow it, Attitude to be a mother, 
and Nurturing background. 12 mothers spoke out that they had determined their choices in lifestyle before graduation. 
This study showed that mothers’ choices in lifestyle were associated with subjective norms of their parents, but not associ-
ated with their educational background. In addition, this study displayed a process to lead mothers’ mental conflicts and 
parenting strains on their choices in lifestyle.
















































































子の年齢は 9 歳～27歳。覚対象者に対して主観的経済状況を下の下～上の上という 9 段階を設定して調査を行い、その
うち経済状況が中の下以上と答えた19名の母親を分析対象とした。
２ ．面接方法





































8 項目を参考にした。この 8 項目を母親に提示し、子どもが就学前に母親自身が経験した子育ての負担感がどのような
ものであったかを自由に述べてもらった。
5 ．インタビュー実施期間











た母親は ３ 名だった。仕事を優先したいと答えた母親はいなかった。短大・専門学校卒の母親は 6 名でそのうち 1 名が
志向なし、 5 名が子育て優先志向であった。大卒の母親は11名中両立志向が ３ 名、子育て優先志向が 7 名、志向なしが
1 名であった。大学院卒の 1 名は両立志向、高卒の 1 名は志向なしであった。短大・専門学校卒と大学卒の女性はどち
らも子育て優先志向の母親が多かった。また検討した時期に関しては大学卒業までの間に12名が検討、結婚時が 1 名、








回答をクロス集計した結果を Table ３ に示す。
　Table ３ の表中の○で囲んである対象者（ 7 ・ 8 ・10・16）は、実際の子育てに直面してライフスタイル志向が変化
している。実母が専業主婦あるいは子育て専業後パート就労している母親は1３名でそのうち母親が子育て優先志向の者
は 7 名、両立志向は 4 名、仕事志向は 0 名、志向なしが 2 名であった。次に母親自身のライフスタイル志向と実父母の
主観的規範を比較すると、実父母の主観的規範が子育て優先志向という母親は15名、そのうち母親自身も子育て優先志
向である場合は10名、両立志向が ３ 名、志向なしが 2 名という結果であった。実父母の主観的規範が両立志向という母










































というサブカテゴリーを抽出し、上記（ 1 ）、（ 2 ）、（ ３ ）のサブカテゴリーから〈子育て期の就労の意義〉というカテ
















らに（ 1 ）、（ 2 ）のサブカテゴリーである【他者の価値観の受容】、【必要な支援の不足】から〈他者との関係性〉とい
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